




































































































































































ABS Corporate Plan （2005年12月制定）であり，ごく最近のものとして注
目されるのは，2007年の統計新法の制定によって統計改革を進めつつある
英国での，以前の文書を引き継ぎつつ新たに制定された実践規約と対応す





の 統 計 関 係 機 関 − ヨ ー ロ ッ パ 統 計 諮 問 委 員 会（ESAC: European Statistical Advisory 
Committee） や ヨ ー ロ ッ パ 統 計 ガ バ ナ ン ス 諮 問 会 議（ESGAB:European Statistical 
Governance Advisory Board）等の委員会や欧州議会や理事会との関係等を規定することに
重きが置かれていることによるからと考えられる。（European Union 2009,  Eurostat 2010）
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（Blomqvist, K and Kristiansson, K-E 2006）。ミクロ統計の提供は，統計先
進国では1990年代までに既にひととおり普及している。提供の形は，より
立ち入った研究のために使用条件を厳密に限定する場合，公衆利用ミクロ



































や世界銀行が支持者となったSDMX （the Statistical Data and Metadata 
exchange）を基礎にした，そのヨーロッパへの適用版のESMS （Euro SDMX 








































































ースと注文に対応するコース，b 統計におけるe課程（eCourse in Statistics）
はオープンな自学自習者向けのものである。（ii）スウェーデン統計局





























































































































































































































































































































































に関する専門的学会協議会［COPAFS: Council of Professional Associations 





働統計局（BLS）は，データ利用者諮問委員会［DUAC: Data Users Advisory 
Committee］（20名以下。労働団体，産業界，研究機関，アカデミー，政府
委員会から。３年任期，再任あり），連邦経済統計諮問委員会［FESAC: 















































た統計利用者会議（SUC: Statistics User Council）の歴史を引き継いで新
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The User-oriented Official Statistical Services
─the development of international debate and practices
Yoichi ITO
《Abstract》
This paper reviews user-oriented official statistical services in light of 
developments in international debate and practices. Here, the concept of 
“users” includes the general public. The paper covers the following points. 
(1) The vision of user-oriented statistical services was formulated in the UN 
Fundamental Principles of Official Statistics, European Statistics Code of 
Practice, and similar documents. (2) Among the elements defining the 
quality of statistical data, relevance, clarity, interpretability, and 
accessibility constitute user-orientation. (3) The public release of 
information has significantly developed both in terms of form (microdata, 
metadata, and quality descriptions of the data) and the means of access 
(websites). (4) User satisfaction surveys have been carried out in many 
countries to identify needs. (5) Various channels have been exploited to 
encourage direct user-producer dialog. The paper examines the practices of 
the U.S. Bureau of the Census and Bureau of Labor Statistics, Statistics 
Canada, the Australian Bureau of Statistics, and especially SUF (Statistics 
Users Forum) in the UK. (6) It concludes by making suggestions based on 
the overview, noting the necessity to innovate theoretical research on 
statistical production in the social statistics school in Japan and the 
necessity to enhance the user-orientation and quality management of 
Japanese official statistical services.
